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１ http : //www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/Japan.pdf [Replacement Migration : Is It a Solution to Decline

















































































































教育と高等教育にかかわる Socrates と職業訓練に関与する Leonard da Vinci とに統合・分類した。


















７ G. Buster,“Das neoliberale EU-Projekt in der Krise”, in A.Klein und P.B.Kleoser (Hrsg.), Die EU in neoliberaler Ver-











９ 吉川前掲論文、８３頁。H. De Wit, Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe :











ランス・ドイツ・イタリアは、それ以外の EU 加盟国、さらには EU 非加盟の他の欧州諸国にも





















１０ http : //www.bologna-berlin 2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf




























































１５ http : //www.bologna-berlin2003.de/pdf/Communique1.pdf
１６ http : //www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_Communique.pdf










２００７年、４６８－４７１頁。D.Bok, Universities in the Marketplace : The Commercialization of Higher Education, Princeton, New
Jersey, 2003, pp. 139-156.
石井・湊・中澤：ＥＵ諸国のボローニャ・プロセスと複合文化社会における教員養成課程改革（１） ９
ャ・プロセス参加国・国内高等教育機関の連携のもとで、成長と雇用のためのリスボン承認協定
を遵守することが声明されたほか、「欧州高等教育質保証機関登録簿」（Register of European Higher
Education Quality Assurance Agencies）の設立や「生涯学習に関する欧州資格枠組み」（European


























１９ http : //www.dfes.gov.uk/londonbologna/uploads/documents/LondonCommuniquefinalwithLondonlogo.pdf.２００５年にスロ
ヴァキアのコメニウス大学でフィゲルが行った講演「高等教育圏としての欧州とスロヴァキア」も同様の趣旨で
あった。http : //ec.europa.eu/commission_barroso/figel/speeches/docs/05_05_05_%20U_Komenskeho_prejav_sk.pdf [Eurpa























『欧州高等教育の構造（２００６－２００７年）：ボローニャ・プロセスの国別動向』（Focus on the Structure of Higher Educa-















































































































２８ http : //www.oost-vlaanderen.be/public/onderwijs_vorming/prov_onderwijs/index.cfm
２９ 櫻井直子「ベルギーにおけるボローニャ・プロセスと言語教育への影響」『ヨーロッパにおける日本語教育事情




























３０ http : //www.eu2001.se/static/se/facts/kort_geografi.asp
３１ http : //www.scb.se/templates/tableOrChart
３２ http : //www.dfes.gov.uk/londonbologna/uploads/documents/SwedenNationalReport.doc [Bologna Process Template Na-
tional Reports 2005-2007, p. 2] 以下、Sweden National Reports 2005-2007と略記。
３３ 有権者の投票率は８３．３％であり、うち賛成票は５２．３％、反対票は４６．８％で、白紙投票が０．９％であった。Folk-
omrstning om EU-medlemskap - Wikipedia.


























３５ http : //www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/21540 ; jsessionid=aJ8jEutnhNCf
３６ http : //www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/21541 ; jsessionid=aJ8jEutnhNCf
３７ Sweden National Reports 2005-2007, pp. 1-2.
３８ 教員学位以外のすべての学位は、新たな構造の中に位置付けられた。教員の学位については、現在も引き続き
検討中である。
３９ スウェーデン語で Hgskola という。通常の大学と異なり、１科学分野を専門とした高等教育機関である。例と



















ウェーデン高等教育機関運営委員会」（The governing board of Swedish higher education institutions）






さらに、２００５年以降、「スウェーデン高等教育協働ネットワーク局」（Swedish Agency of Networks
and Cooperation in Higher Education）という新たな部局が誕生した。この局には、高等教育受講者
の幅の拡大、新たな学位と課程を包括する教育の開発の促進、スウェーデン・ネット大学と関連












４３ http : //www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Sweden_050114.pdf [Bologna
































¨４４ スウェーデン語では Centrala studiestdsnamnden, CSN。http : //www.csn.se/
４５ 高等教育法〔第１章、２章、４章〕http : //www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/21540 ; jsessionid=aJ8jEutnhNCf
































４７ Sweden National Reports 2005-2007. pp. 5-6
４８ Ibid., p. 15



























５０ Ibid., p. 15.
５１ なおすでにスウェーデンは、「欧州高等教育圏の資格枠組み（ENQA）」のメンバーであるとともに、「高等教
育の質保証国際ネットワーク（The International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education、IN-
QAAHE）」、「高等教育の質保障国際北欧ネットワーク（The Nordic Quality Assurance Network in Higher Education）」、
「欧州高等教育協会（The European Higher Education Society, EAIR）」および「欧州評価協会（The European Evaluation
Society, EES）」のメンバーでもある。
５２ Sweden National Reports 2005-2007, p. 11 では、the Dublin descriptors を参考にしたという記述がある。
５３ Sweden National Reports 2005-2007, p. 7.

































































５６ Sweden National Reports 2004-2005, p. 11
５７ Ibid., p. 10.































５９ Ibid., p. 22.
６０ Sweden National Reports 2004-2005, p. 14.

































































６５ http : //www.dfes.gov.uk/londonbologna/uploads/documents/SlovakiaNationalReport.doc [Bologna Process Template
National Reports 2005-2007, p. 2] 以下、Slovak Republic National Reports 2005-2007と略記。
６６ Ibid., p. 4.
６７ Ibid., p. 4.
６８ http : //www-8.vlada.gov.sk/
６９ Slovak Republic National Reports 2005-2007, p. 4.




































































∨ ∨akredkom.sk/ [Zoznm clenov Akreditacnej komisie]。承認委員会への外国人専門家の参加義務は高等教育法に定めら
れており、上記のように、現在、チェコ共和国とハンガリー共和国出身の２名がいる。また同法では、メンバー
の３分の１が非高等教育機関、すなわち、研究機関や実務家から招聘することが定められている。







´studenta na aplikciu bolonskho procesu”, Realizacia bolonskeho procesu na vyskokych skolach, s. 95-97.



































７９ Ibid., p. 7.
福井大学教育地域科学部紀要 （教育科学），６３，２００７２８
学金申請者数も２００２年の６３７件から、２００５年には１２１７件にまで上昇した８０。
ボローニャ・プロセスの「欧州高等教育圏の資格枠組み」（Framework for Qualifications of the


























８０ Ibid., p. 8.
８１ Ibid., p. 16.
８２ Ibid., p. 17-18.
８３ http : //www.bologna-bergen2005.no/EN/national_impl/00_Nat-rep-05/National_Reports-Slovakia_050215.pdf [Bologna
Process National Reports 2004-2005, p. 5]. 以下、Slovak Republic National Reports 2004-2005と略記。






























８５ Slovak Republic National Reports 2004-2005, pp. 9-10. 北欧型生涯学習を模範に、高等教育機関のみならず初・中等
教育機関も連動して、学校外の教育活動でも「創造性」「市民社会性」を養うことが重視された。澤野由紀子「生
涯学習をめぐる諸外国の動向」（http : //www.nise.go.jp/research/chiteki/houkokusyo/sawano.pdf）、３頁。
８６ Ibid., p. 9.





























８８ Slovak Republic National Reports 2004-2005, pp. 10-11.
８９ Slovak Republic National Reports 2005-2007, p. 22.
９０ Ibid., p. 22.
９１ Ibid., p. 22.
９２ Ibid., pp. 22-23.




ウンセラーの特定単位通信教育プロジェクト」（Project Modular Distance Education of Career Coun-


























９４ Ibid., p. 24.
９５ Ibid., p. 25. なお、このほかにも、エラスムス・プログラムにおいて EU が組織化した学術上の流動化があり、
２００５年度には１，１６４名の学生と３９３名の教員が外国に出ている。
９６ Ibid., p. 25.


























９８ Ibid., p. 26.



































１０２ Slovak Republic National Reports 2005-2007, pp. 28-29.
福井大学教育地域科学部紀要 （教育科学），６３，２００７３４
